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Various interface methods between humans and computers have been developed.  Physical computing has 
created a new material for designers and artists using electronics.  By connecting various input and output devices, 
information exchange with the computer is possible in various forms.  We have introduced the Arduino system, an 
easy platform in physical computing education.  By using sensors and actuators, our students have practiced 
writing a program into the microprocessor of an Arduino board. Since the grade 4 and 3 students were experienced 
in creative engineering exercises for physical computing education, we report the results. 


























































3. Arduino Unoボード 
Arduino は 2005年にイタリアで考案されたコンピュー





この演習で使用したものは Arduino Uno ボードで、開
発プラットフォームは Arduino IDE という総合開発環境
を利用した。Arduino IDEのバージョンは 1.0で、無償で



























J. Technology and Education, Vol.22, No.2, 2015 
- 51 - 
 
4. 創造工学演習実験 
本校電子情報工学科 4 年生の創造工学演習は PBL 演習
である。この演習においてハードウェアを設計するために
は各種センサを利用することが考えられ、その利用法を簡
単に学ぶために Arduino Unoボードを導入して表 1のよ
うな演習テーマを設定し、受講させた。図 2に示すように


















































図 2 システムの構成 
 
 

















































表 2  Arduinoプログラム 
const int led_out = 13  
//LED connected to digital pin 13 
void setup() { 
// initialize the digital pin as an output 
pinMode(led_out, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
digitalWrite(led_out, HIGH); 
//① set the LED on 
delay(1000);      //② wait for a second 
digitalWrite(led_out, LOW); 
//③ set the LED off 
delay(1000);      //④ wait for a second 
} 
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先の４つの操作は loop()で行っており、1000ms のタイ
マーは１秒であり、LEDの ONは HIGHで 5V、OFFは





















表 3 スイッチングのプログラム 
const int butttonPin = 2; 
// プッシュボタン pinを 2につなぐ 
const int ledPin = 13; 
// LED pinを 13につなぐ 
int buttonState = 0; 
// プッシュボタンの状態変数の初期化 




void loop() { 
buttonState = digitalRead(buttonPin); 
// プッシュボタンが ONで HIGH、OFFで LOW 
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受光する仕組みである。物体の色の強度値は、黒 1020 か
ら平常色 950、そして白 480と変動した。 







図 8 振動の検出 
 
 
図 9 物体の色判定 
 










図 10 人の動きの検出 
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図 13 振動モータの動作 
 
図 14 無線通信で数値を送受信したもの 
 
図 15 電圧を変えて 3色の LEDを点灯 
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(H8)を用いて演習させていたので、その学習度比較を尋ね







図 17 2012年時の回答結果 (回答人数 15名) 
 









































ェア”、2012 PC Conference, pp.77-78(2012) 
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